
















Responses of the forest administration and local 
communities to invasive alien species in India: 
A case study of Lantana camara in Karnataka
 (Received January 5 , 2021)
Masahiko OTA
　　This study examines how the forest administration and local communities in tropical developing 
countries have been addressing the problems of invasive alien species by presenting a case study of 
Lantana (Lantana camara) in the state of Karnataka, India. The author draws on scholarly/academic 
journal articles, documents provided from the state forest department, and field observations. The 
proliferation of Lantana accelerated after the 1950s. Considering that Lantana is to invade the 
spaces disturbed by logging, clearance, etc., it is presumable that development-oriented forest policy 
from the 1950s to 1970s was one of the causes of the prevalence of Lantana in forest areas. Recent 
working plans or management plans of the state forest department had few references to Lantana or 
other invasive alien species. Several local communities started the use of Lantana as an alternative 
resource to a traditional non-timber forest product after the 1980s. Some were spontaneous, some 
were facilitated by a civil society organization. Such movements are considered important as a 
form of adaptive management, as continuous utilization of invasive alien species can suppress the 
proliferation of such species. However, it was estimated that the present scale of the local use of 
Lantana in Karnataka will not lead to the significant reduction of Lantana in the near future. To 
scale up the practices of local use, substantive collaboration between forest administrators, local 





















































and Joshi 2013; Negi et al. 2019）、除去・管理手法の有効性や生態系の回復（Babu et al. 
2009; Hiremath and Sundaram 2005; Hiremath et al. 2018）、あるいは社会との関係性を
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写真 1. ランタナ（Lantana camara） 
国立環境学研究所 侵入生物データベースより 
（http://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/80960.html） 
写真 2. インド、カルナータカ州におけるランタナの繁殖 
著者撮影（2018 年 3 月 16 日） 
インドでのランタナに関する文献は数多い。その生物学的な特性や影響（Priyanka
and Joshi 2013; Negi et al. 2019）、除去・管理手法の有効性や生態系の回復（Babu et al. 
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実験や議論に関する論考が提出されている（Bhagwat et al. 2012）。このような、技術的
な検討は独立後も継続したが、多くは成功には至らず、現在に至っている。Bhagwat et 
al.（2012）は、インドでは、1950年代にはすでに、なんらかの管理を行っているにも関 5 
図 1. 調査地の位置 
イギリス植民地の中で、インドには 1807 年、オーストラリアには 1841 年、そして南
アフリカには 1880 年に持ち込まれた。インドには、観賞用植物として伝来したが、一
部が野生化し、その後生息域を拡大した（Kannan et al 2013）。


































表 1. カルナータカ州の保護区において Lantana および Eupatorium の 
除去が行われた面積（ha） 
2011 2012 2013 2014 2015 合計 
BRT Tiger Reserve 0 0 15 20 0 35 
Bandipur Tiger Reserve NA 0 0 100 0 100 
Bhadra Tiger Reserve 165 0 0 0 30 195 
Kudremukh National Park 0 0 0 0 0 0 
Dandeli-Ansgi Tiger Reserve 0 0 0 80 0 80 
Nagarahole Tiger Reserve 0 0 0 0 0 0 















































































写真 3. ランタナ手工芸品の製作過程 
著者撮影（2018 年 3 月 16 日） 


































用量）は表 2 のとおりであり、現存量が、需要を大きく上回っている。 









湿潤季節林 94,440 2,660,060 37,870,440 
乾燥季節林 822,222 26,311,104 50,292,579 
職人による年間
需要（本数） 
湿潤季節林 1,040 2,144 3,610 
乾燥季節林 2,091 14,962 34,295 
※ 調査でのトランセクトでの本数に面積を掛けた数
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